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Fig．12　Decreasing　per　cent　of　residuaI
　induction　due　to　dropping　of　magnetized
　SA　Steels　from　the　height　of　40　inch　on
　the　concrete且oor，　comparing　with　that
　of　commercial　chromium　steels．
（41）
Research　Reports　of　Meiji　Univ．
Photo．1　As　normalized　at　2010°F
　　　（SA　Stee1）．　　　　x370
Photo．2　As　oil　quenched　at　1650°F　after
　　　normalized　at　2010T（SA　Steel）．×370
Photo．3　As　tempered　at　750°F　after
　　　　normalized　and　oil　quenched
　　　　　　　（SA　Steel）．　　×370
（42）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SA　Steel　with　higher　coerceive　force
at　210°F　on　the　res孟dual　induction　of　magnetized　specimens，　and　Fig．12，　the
d㏄reasing　Percentage　of　the　residual　induction　due　to　droPPing　of　magnetized
specimens　from　the　height　of　40　inch　on　the　concreate且oor．
　　　These　two　figures　tell　us　that　the　stability　of　SA　Steel　is　above　two　times
of　that　of　commercial　chromium　steels．
Conclusion
　　　The　new　chromium　permanent　magnet　stee1，“SA　Stee1”，　containing　silicon
and　aluminum（3％Cr，2％A1，1％Si，1％C，　baL　Fe），　discovered　by　the　author，
will　be　soon　lnade　available　and　probably　take　place　of．　almost　all　commercial
chromium　steels．　The『magnetic　properties　of　SA　Steel　is　completely　comparable
with　those　of　Cr－W－Co　magnet　stee1（4－5％　Cr，3－7　％　W，3－6％Co，1％C，　ba1．　Fe）．
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